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Factors related to self-educability in Female Adolescents:
From the viewpoint of the psychological function of “Ibasho”
Miwa SHIBASAKI1, Yoshinori SHIBASAKI2
Abstract: This study was made in order to clarify the relationship between self-educability and 
the psychological function of “Ibasho”. Participants (99 college students who specialized 
preschool education) completed a questionnaire. Results indicated that self-affirmative feeling 
had an influence on 4 dimensions of self-educability, interest in learning subjects, self-directed 
thinking, skillfulness of learning method, and independence. On the other hand, we comfirmed 
the negative effects of mental stability on self-directed thinking, independence, and influence of 
freedom from others on self-actualization. The result was discussed from the viewpoint of self-
esteem, social support, cognition of rival, and close friendship.





















































































































































































































.73, 主体的思考：α = .65, 学習の仕方：α = .62, 
自己評価：α = .64, 計画性：α = .72, 自主性：α 





感：α = .83, 精神的安定：α = .90, 行動の自由：
α = .78, 思考・内省：α = .70, 自己肯定感：α = 











































肯定感」からの正のパス（β = .82, p < .01）と，










らの正のパス（β = .59, p < .01）と，「精神的
安定」からの負のパス（β = -.47, p < .05）が
被受容感 精神的安定 行動の自由 思考・内省 自己肯定感 他者からの自由
1年生 3.20（.56） 2.81（.55） 3.19（.57） 3.12（.59） 2.77（.54） 2.13（.64）
2年生 3.21（.44） 2.95（.56） 3.23（.51） 3.16（.54） 2.97（.48） 2.40（.76）
t（97） .09 1.21 .44 .31 1.90+ 1.94+
課題意識 主体的思考 学習の仕方 自己評価 計画性 自主性 自己表現
1年生 3.15（.79） 3.10（.76） 3.12（.62） 3.48（.64） 3.52（.76） 3.14（.72） 3.86（.76）
2年生 3.02（.72） 3.13（.69） 3.26（.65） 3.48（.66） 3.46（.87） 3.27（.85） 3.98（.63）
t（97） .81 .15 1.09 .04 .38 .79 .87
自己教育力
課題意識 主体的思考 学習の仕方 自己評価 計画性 自主性 自己実現
r β r β r β r β r β r β r β
居場所の
心理的機能
被受容感 .04 -.12 .17+ -.16 .10 -.03 .18+ -.17 .13 .09 .10 -.03 .33 -.04
精神的安定 .14 -.10 .18+ -.50** .19+ -.01 .07 -.21 .09 .05 .02 -.47* .30** .09
行動の自由 .82 -.02 .19+ .20 .06 -.13 -.09 -.02 .04 -.09 .02 .06 .13 -.07
思考・内省 .18+ .11 .28** .06 .12 .21 .20* .18 .02 -.05 .15 -.02 .20* .06
自己肯定感 .24 .46* .40** .82** .25* .39* .17+ .27 .10 .18 .20* .59** .40** .71**
他者からの自由 -.11 -.16 -.01 -.06 -.05 -.01 -.18+ -.04 -.08 -.13 -.00 -.02 -.13 -.35*
(df) (6,56) (6,56) (6,56) (6,56) (6,56) (6,56) (6,56)
F 値 2.19+ 8.96** 2.24+ 1.35 .33 2.03+ 7.60**
R2 0.19 .49 .19 .13 .03 .18 .45
Table 1　居場所の心理的機能の各下位得点における学年差











からの正のパス（β = .71, p < .01）と，「他者






































めるよう動機づけられており（Crocker & Park, 



























































































に な り， 努 力 を 減 じ る よ う に な る（Tesser, 




























































特 徴 を 持 つ（Block & Block, 1980; Block & 
Kremen, 1996）。レジリエンスの高い者ほど，
楽観的思考を持ち，興味旺盛で，気持ちをリラッ
クスさせる方法を知っている（Block & Kremen, 
1996; Kumpfer, 1999; Klohnen, 1996; Demos, 1989; 
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